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“She had applied to the Physician;-she was in a fair way
 to be well.”
―スーザン・ウォーナー『広い広い世界』における「病い」と「癒し」―
米　山　正　文
スーザン・ウォーナー (Susan Warner) の『広い
広い世界』(The Wide, Wide World, 0) は、主人


























mentor たち（エレンと友人になるアリス (Alice 










９年前、ウォーナーは妹アンナ (Anna Warner) と
ともにニューヨークのマーサー・ストリート長老
派教会 (Mercer Street Presbyterian Church) の教会
員となるが、アンナは姉スーザンの伝記『スーザ
ン・ウォーナー』(Susan Warner, 909) の中で「私





















































































































9“She had applied to the Physician;-she was in a fair way to be well.”
























































































































ちた看護人として描かれている。(Susan 2, 202, 
20) 一方、アリスとエレンが敬愛するヴォウズ
夫人は、直接誰かを看護する場面は描かれない。

































































































































































































































































































































































































































































練のときとなる。(Susan 30)  大好きな勉強や読
書を我慢して、家事や看病に働き続ける。エレン
は衰弱し、悲しみの涙を流すが、その度にジョン






















































































































“She had applied to the Physician;-she was in a fair way to be well.”
) この誓い通り、エレンはその後、マージェ










し、それを「心を癒す一滴の薬」(a drop of cordial 






























ゼイ氏 (Mr. Lindsay)、祖母リンゼイ夫人 (Mrs. 
Lindsay)、おば
4 4



























































ちゃ (plaything)」としてであった。(Susan 3) そ
れに対してジョンはエレンを一人の人間として共
感し、ともに考えてくれ、正しいこと (what was 





































































されることはなかった (the sore was not healed)」。
















































リカ女性の家庭』(The American Woman’s Home, 





































































Essay on Slavery and Abolitionism, with Reference to 








り出されてしまうと述べる。(Essay 00, 02) 女性
の権力の行使とは「親和と愛情」(peace and love)
によるものでなければならず、しかもその権力は




















































































































4 4 4 4 4 4 4
。ジョンがエ
レンに何かをするように言うと、それはなされる
4 4 4 4
のだった

















「より高次の優しさ (a higher style of kindness) 」で
あり、エレンの感じていること、求めていること
にまで入り込んでくれるものである。(Susan 3) 


































































































































































Susan Warner と Anna Warner は名字が同じため、著者名
に名前 (first name) を使用する。また、同一著者の複数
の書からの出典は、著者名の代わりに書名を示す。
２ Bauermeister 9, 2; Colson 2; Cambell 9-20, 2; 
Noble 9-2; Broadhead 30-32, 3; Parris 33-2; Quay 
-0.
３ Hiatt 23-2; Stewart -2, -0; Dobson 22, 230, 239; O’
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Tompkins 3-; Schnog -20.
６ Bauermeister 2; Dobson 23; Hovet -; Seelye 2; 
Tompkins .
７この見方はすでに定着しているが、簡明な解説書として
は以下のものを参照。Welter 2-; Epstein -; Woloch 
-20.
８ Bauermeister 2; Dobson 23-232; Hovet 2-; Noble 
0-3; Naranjo-Huebl 9-2; O’Connell 22, 29-3; 
Parris .
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“She had applied to the Physician;
 -she was in a fair way to be well.”:
Sickness and Healing in Susan Warner’s The Wide, Wide World
YONEYAMA Masafum
Abstract
   Susan Warner’s The Wide, Wide World is a Protestant Bildungsroman in which Ellen Montgomery, following 
her dying mother’s instruction, grows to achieve an ideal Christian character. This paper analyzes how Warner 
associates Ellen’s spiritual growth with her experiences of being sick, being healed, and healing others. Ellen 
undergoes trials and tribulations during which she becomes sick physically and spiritually, and suffers under the 
control of failed healers—Fortune Emerson, Nancy Vawes, and the Lindsays. She endures and overcomes these 
hardships with the help of successful healers—George Marshman, the Van Brunts, Mrs. Vawes, Alice, and John 
Humphreys. Among these healers Marshman, Alice and John are important in encouraging Ellen’s growth. They 
remind Ellen of her mother’s teachings and teach her what sickness and healing mean in the religious sense. These 
mentors also guide her toward conversion. After her conversion, Ellen is transformed from a weak, dependent girl 
into a strong, dedicated nurse who heals Fortune, Mr. Van Brant, dying Alice and Mr. Humphreys. I examine how 
Warner juxtaposes this process of Ellen’s learning to a good healer with that of learning to be a good Christian by 
likening Ellen to Christian in Pilgrim’s Progress.
  Since Nina Baym’s and Jane Tompkins’ revaluation of this best-seller novel of the 19th century, critics have 
mainly discussed the issue of power in The Wide, Wide World and analyzed the nature of the novel’s relationship to 
then-dominant domestic ideology. I argue that by presenting the “nursing” male characters Warner undermines the 
ideology that is built on an assumption of the division between the male and the female spheres.        
（200 年  月  日受理）
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